












The outline of the revised Conceptual Framework for Financial Reporting and 






The Conceptual Framework for Financial Reporting describes the objective of and concepts for general 
purpose financial reporting. It is useful for development IFRS Standards based on consistent concepts. In 
March 2018 the International Accounting Standards Board issued a comprehensive set of concepts for 
financial reporting, the revised Conceptual Framework for Financial Reporting. This document takes the 
place of the previous version of the Conceptual Framework issued in 2010.  
The next contents are included in this document. 
(1) A new chapter on measurement 
(2) Improved definitions of an asset and a liability, and guidance supporting these definitions 
(3) Clarifications in important areas, such as the roles of stewardship, prudence and measurement 
uncertainty in financial reporting 
The revised Conceptual Framework has an effective date of 1 January 2020. In particular, qualitative 
characteristics is being described by this thesis. 
 












































図 1 「概念フレームワーク」と「企業会計原則」のアプローチの特徴 




アメリカの最初の会計原則は，1932年，アメリカ公認会計士協会（American Institute of Certified 
Public Accountants,以下 AICPA）の前身であるアメリカ会計士協会（American Institute of 
Accountants,以下 AIA）が証券取引所との協力特別委員会が発表したものである。その後，AIAの
会計手続委員会（Committee on Accounting Procedure）によって継続的に会計原則が発表された。
AIAから AICPAへの改組に伴い，会計原則審議会（Accounting Principles Board）が設置され，
「APB意見書」によって会計原則が表明されることになった。1973年には，AICPAとは独立した
機関として財務会計財団（Financial Accounting Foundation）が設立され，財務会計基準審議会




(2) APB 意見書や FASB ステートメントの内容と適用を明確にするため，必要に応じて指針を発
表する（解釈指針）。 










 FASB 設立と同じ 1973 年，国際会計基準委員会（ International Accounting Standards 
Committee,以下 IASC）が設立された。IASC は国際会計基準を作成する組織であり，1989 年に
IASC の理事会で概念フレームワークが承認された。IASC は，2001 年に国際会計基準審議会
（International Accounting Standards Board，以下 IASB）に改組され，IASBが設定する基準は
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 改訂版の概念フレームワークは，イントロダクションと次の 8つの章で構成されている。 
第 1章 一般目的財務報告の目的 
第 2章 有用な財務報告の質的特性 
第 3章 財務諸表と報告企業 
第 4章 財務諸表の構成要素 
第 5章 認識および認識の中止 
第 6章 測定 
第 7章 表示および開示 


























































 表 1 資産および負債の定義の変更  
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表２ 質的特性の階層  













財務報告に対する制約条件 費用（cost）  
   





































































表２ 質的特性の階層  













財務報告に対する制約条件 費用（cost）  
   







































注 1  企業会計基準委員会 討議資料「財務会計の概念フレームワーク」前文 




注 4 改訂版の概念フレームワークの翻訳については，IFRS Global Office 有限責任監査法人トー
















・武田隆二『会計学一般教程』第 7版 中央経済社，2008年 





・IFRS Global Office 有限責任監査法人トーマツ訳「IFRS in Focus」jp-ifrs-ifrsinfocus-
20180514.pdf,2018 
